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‘Free-Will’ and ‘Novelty’ in William James’ Philosophy 
Syusuke YAMANE 
 
William James (1842-1910) had been discussing the idea of the ‘meliorism’ 
since he started to study philosophy. According to this idea, we humans can 
intervene in and change the processes or events of the world through our free-wills 
and actions produced by them, and thereby can improve it. The ‘meliorism’ must 
not be considered only as a result of James’ ‘optimistic’ temperament. It supposes 
his several philosophical notions which are closely intertwined with each other, 
and is necessarily derived from them. 
The purpose of this study is to elucidate what the conceptions of ‘free-will’ 
and ‘novelty’ mean in James’ thought in order to contribute to the understanding 
of the ‘meliorism.’ These two notions are very important components of it, but it 
doesn’t seem that their importance have been recognized by researchers of James’ 
philosophy.  
First, James defends the idea of ‘free-will’ by criticizing the determinism, 
which denies the existence of freedom and insists that what happens in the world 
is in advance determined by the absolute God or the law of nature. He says that the 
determinism commits some errors or contradicts itself, and therefore it is an 
untenable position. After that, James shows what the ‘novelty’ of the world is and 
how it is produced. We try to resolve these problems by associating this idea with 
James’ notions of ‘pure experience’, the ‘discontinuity-theory’ and ‘external 
relations.’ In doing so, we can arrive at the conclusion that ‘novelty’ is the real 
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自の色味をもって現れるのである。（PU/810） 
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引いて現在の議論と関連付けることが許されるのであれば、A と B という二つの「純粋経
験」の関係が「外的」であると言われるときに意味されているのは、A に続いて実際に B
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凡例 
 
・『心理学原理』（1890）=PP からの引用には The Principles of Psychology; Vol.2, New York, 
Dover Publication, 1950 を用いる。 
・以下の著作からの引用には Writings 1878-1899, New York, Library of America, 1984 を用い
る。 
The Will To Believe (1897) = WB 
・以下の論文及び著作からの引用には Writings 1902-1910, New York, Library of America, 1987
を用いる。 
Does ‘Consciousness’ Exist? (1904) =DCE 
A World of Pure Experience (1904)=WPE 
Pragimatism (1907) = P 
A Pluralistic Universe (1909) =PU 
















 Cf. WB/580-581. 
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プンエンドな世界（world that is open-ended）、未来が現在における自由な諸決断の結果であ
るような世界を信じることである」（Marcus Peter Ford, William James’s Philosophy: A New 





作で述べている（たとえば Ralph Barton Perry, The Thought and Character of William James, Vol. 







て作り上げられたりこね直されたりできるものであることである」（TH. Flournoy, La 
philosophie de William James, Saint-Blaise, Foyer Solidariste, 1911, p.112）。 
 
8
 Cf. SP/1049 
 
9
 Jean Wahl, Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique, Félix Alcan, 1920, p. 195, 
197, et 204. 
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 杉山直樹『ベルクソン 聴診する経験論』創文社、2006 年、79 頁。 
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とに同意する」（Gerald E. Myers, William James: His Life and Thought, New Haven, Yale 
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て、Mathias Girel, «Relations internes et relations spatiales: James, Bradley et Green», dans 













































な神」（『宗教学研究室紀要』第 11 号、2014 年）で取り扱った。またこれも「改善論」に
とって必須となる条件の一つである「実在・世界の可塑性」については、「ウィリアム・ジ
ェイムズのプラグマティズムにおける実在とその認識」（『哲學』第 68 号、2017 年）で論
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じている。すでに挙げた「外的関係」についての拙論もあわせると、ジェイムズの「改善
論」が多くの哲学的論点が複雑に組み合わさって形成されているものであるということが
確認できるはずである。 
